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    In the authors’ previous reports, the numerical results on natural convection from a 
downward-facing isothermal plate were compared with the experiments by Aihara et al. The numerical 
analysis using a CFD code showed a good agreement with the actual flow and thermal fields obtained 
in the experiments. However, the analysis was limited to the fluid flow and heat transfer from a 
downward-facing surface of the isothermal plate as no information has given on the flow and thermal 
fields from the upward-facing and sideward-facing surfaces in the Aihara et al.’s experiment. In this 
report, the flow and thermal fields on the entire surfaces of the horizontal isothermal plate are 
numerically simulated using a CFD code and the numerical results are presented.  
  

































 ｇ   ：重力加速度[m/s2] 
  αx     ：局所熱伝達係数[W/(m2･K)] 
    L      ：ストリップ長さ[m] 
  Nu     ：平均ヌッセルト数 
 Nux     ：局所ヌッセルト数 
 ｐ   ：圧力[Pa] 
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  Pr      ：プラントル数 
 ｑ   ：局所熱流束[W/m2] 
 Ra      ：レイレイ数 
 θ   ：温度 
 Δθ  ：温度差(=θＷ－θ∞) 
  Θ   ：無次元温度 
 λ   ：熱伝導率[W/(m･K)] 
 μ   ：粘性係数[Pa・s] 
  ν      ：動粘性係数[m2/s] 
  ρ   ：密度[kg/m3] 
  ψ   ：流れ関数 
 a    ：温度拡散率[m2/s] 
  u       ：ｘ方向速度[m/s] 
  v       ：ｙ方向速度[m/s] 
添字 
  0       ：基準 
w      ：壁面 




２．１ Aihara らの実験装置 
テストセクションの主要寸法を３次元的に示すと図




    
 


































      
 
 










            




       
 
































































































































のように定義される。    
                            
          （４） 
     
ここで WW y)/()(1 ∂∂−−= ∞ θθθδ      （５） 
















 a）解析アルゴリズム  ：PISO 法 
 b）対流項差分スキーム ：UD 法 
 c）マトリクス解法   ：AMG 法 
 
２．７ 解析条件と境界条件 

































































   
４．２ 熱伝達係数 
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 図 4.1 下向き加熱面速度プロファイル 
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図 7 水平平板まわりの局所ヌッセルト数分布 















































































 図 8 水平平板まわりの局所ヌッセルト数分布（無次元表示） 
 
水平等温面まわりの自然対流ＣＦＤ解析
（第１報：薄板の場合）
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